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اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في مجال العلوم نحو البحث العلمي
والتدريس في جامعة أم القرى

الملخص

د .إياد عبد احلليم حممد النجار*

هدفت الدراسة إلى تعرف اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في مجال العلوم في الكلية

الجامعية بالقنفذة نحو البحث العلمي والتدريس ،تكونت عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في

تخصص العلوم ذكورا وإناثا في الكلية الجامعية بالقنفذة ،وكان عددهم  04عضوا ،منهم  81أنثى،

قام الباحث بإعداد استبانة لقياس االتجاهات نحو البحث العلمي والتدريس ،وتحقق الباحث من

صدقها وثباتها.

أظهرت نتائج الدراسة :امتالك جميع أفراد العينة اتجاهات إيجابية نحو البحث العلمي

والتدريس ،وإجماع ( %5..9منهم) على أهمية البحث والتدريس لألستاذ الجامعي حيث تربطهما
عالقة تكاملية ،كما أظهرت هذه الدراسة أن معظم أعضاء هيئة التدريس ( %18منهم) يرون أن
الوظيفة األولى لألستاذ الجامعي هي التدريس ،لكنهم يتوجهون نحو البحث والنشر العلمي أكثر

لوجود حوافز متعلقة بالترقية وزيادة الرواتب وكذلك السمعة والمكانة العلمية ،كذلك أظهرت
الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات أفراد العينة نحو البحث العلمي

والتدريس تبعا لمتغير الرتبة العلمية أو الجنس.

الكلمات المفتاحية :اتجاهات ،البحث العلمي ،التدريس ،أعضاء هيئة تدريس العلوم.

* أستاذ مشارك يف قسم املناهج وأساليب تدريس العلوم  -جامعة أم القرى  -السعودية.
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Attitudes of Science Faculty Members toward Scientific
Research, and Teaching at Umm Al-Qura University.
Eiad Abdulhalim M. Al-Najjar
Associate Professor, Curricula and Science Teaching Methods
Education & Psychology Department
Umm Al-Qura University
University College at Alqunfuda

Abstract
This study aimed to investigate the attitude of faculty
members of science toward scientific research, and teaching at
Umm Al-Qura University. A Questionnaire was designed and
distributed to the study sample which consisted of 40 faculty
members. The results of this study showed that:
1. Teaching and research were considered as complementary
roles.
2. Promotion was the most important factor that motivated the
sample to more research activity.
3. Research was praised and rewarded more than teaching. There
were no significant differences between the attitudes of faculty
members of science with regard to research and teaching for the
rank or the gender variables.
4. Importance of providing periodicals, scientific references,
scientific tools and devices to carry out serious scientific research.
Keywords: Attitudes, Trends, Scientific Research, Teaching,
Faculty Members of Science.
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 .1مقدمة:
تسعى اجلامعات إىل حتقيق أهدافها ورسالتها يف بناء وتنمية اجملتمع ،ويتوقف ذلك على مدى
قدرهتا على أداء وظائفها املختلفة اليت ميكن إمجاهلا يف ثالث وظائف رئيسة ،هي نقل املعرفة من خالل
التدريس ،وإنتاج املعرفة من خالل البحث العلمي ،وتنمية اجملتمع وخدمته ،وجند أن كل وظيفة ال تعرب عن
جهود مستقلة تتم مبعزل عن الوظيفة األخرى ،بل هناك صلة وثيقة بينها ،فالعملية التعليمية تعد جماالً
خصباً إلثراء البحث ،وهي يف الوقت نفسه تعمل على إعداد الكوادر البشرية اليت تتوىل مسؤولية العمل يف
قطاعات اإلنتاج ا ملختلفة يف اجملتمع ،بينما يهدف البحث العلمي إىل حتسني العملية التعليمية من ناحية
ويسعى إىل اإلسهام يف تنمية اجملتمع وحل مشكالته من ناحية أخرى ،ومن مث توظف اجلامعة الدراسة
والبحث ملعاجلة املشكالت االجتماعية وتطويره.
يع ّد التدريس والتعليم الوظيفة املق ّدسة لعضو هيئة التدريس واجلامعة ،فمن خالهلا يتم إعداد
اخلرجيني املهنيني املتخصصني واملؤهلني للقيام مبتطلبات التنمية الوطنية الشاملة ،كما يوفر االحتياجات
النوعية والكمية اليت يتطلبها سوق العمل ،إضافة إىل تعزيز وترسيخ قيم اجملتمع وثقافته الدينية واألخالقية
لتواجه وتواكب حتديات العصر ومتطلباته ،كذلك أصبح التعليم عامة واجلامعي على وجه اخلصوص أداة
رئيسة تدفع وتعزز حركة الفرد واجملتمع يف مضمار التقدم والتنمية الشاملة اليت يتسم هبا العامل املعاصر،
وبات الفرد املتعلم العنصر الفعال يف النهضة الشاملة للمجتمع ،مع احلفاظ على القيم واألخالق ،ومن مث
أصبحت عملية التقدم والتنمية تقاس مبا أجنزته احلكومات واجملتمعات من تعليم وتثقيف ألبنائها ،وما
حققته من خطط وبرامج تعليمية تساعد على النمو االقتصادي ،واالجتماعي ،والثقايف ،وبناءً على ذلك
فقد أيقنت كثري من الدول أمهية التعليم بصفة عامة ،والتعليم اجلامعي بصفة خاصة ،الرتباطه الشديد
بعوامل التنمية والتقدم ،لذلك أصبح اإلنفاق على اجلامعات استثماراً حقيقياً يف جمال تنمية املوارد البشرية
وجزءاً من سياسة التنمية الشاملة.
أما الوظيفة الثانية للجامعة فهي :البحث العلمي ويع ّد أحد أهم وظائف اجلامعات ،فبدون حبث
علمي تصبح اجلامعة جمرد مدرسة تعليمية لعلوم ومعارف ينتجها اآلخرون ،وليس مركزاً لإلبداع العلمي
وإمناء املعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها حلل املشكالت املختلفة اليت يواجهها اجملتمع ،ويتطلب
تعاوناً وثيقاً بني اجلامعات واملؤسسات املختلفة للوقوف على قدرات اجلامعات العلمية والتقنية من جهة،
والتعرف على حاجات مؤسسات اجملتمع املختلفة عامة ،واملؤسسات اإلنتاجية خاصة من جهة أخرى،
هبدف حتديد مسارات حبثية واضحة ميكن أن تسهم يف رقي جمتمعاهتا وتقدمها ،والتنسيق فيما بينها
351

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .…..…..............المجلد السادس عشر  -العدد الثالث 8102 -

لتحقيق غايات وأهداف مشرتكة ،تعود بالفائدة واملنفعة على مجيع األطراف ذات العالقة ،وتع ّد البحوث
اجلامعية اليت تنجزها اجلامعات أحد أهم مؤشرات اجلودة والتميز يف سلم تصنيف اجلامعات حملياً وإقليمياً
ودولياً ،وباتت تشكل هذه البحوث مصدراً مالياً مهماً لتمويل أنشطة اجلامعات من خالل املنح واهلبات
اليت حتصل عليها من املؤسسات املختلفة ،فإذا مل حتقق اجلامعات وظيفتها يف البحث العلمي اجلاد
والرصني ستعود بسلبيات كبرية على اجملتمع ،ولن يسهم ذلك يف تقدم الدول ورقيها ،ومن هذا املنطلق،
فقد أولت اجلامعات يف الدول املتقدمة برامج البحث والتطوير اهتماماً خاصاً ،وذلك بتوفري البيئة العلمية
املناسبة اليت ميكن أن تنمو فيها البحوث العلمية وتزدهر ،ورصدت هلذا الغرض األموال الالزمة لتوفري
األجهزة املخربية واملعدات العلمية اليت حيتاجها الباحثون بتخصصاهتم املختلفة ،ولقد أنشأت اجلامعات يف
الدول املتقدمة املراكز البحثية املتخصصة واملختربات الوطنية ذات األهداف احملددة وفقاً لتوجهاهتا
واهتماماهتا لتحوي كل نشاط اجلامعات البحثي ومتثل بيت اخلربة اجلامعي الذي يستمد منه صانعو القرار
معلوماهتم حلل املشكالت ،كما تلعب هذه املراكز دوراً هاماً يف تكوين خطط حبثية يُستقطب هلا العلماء
الزائرون والباحثون املتفرغون وأعضاء هيئة التدريس املتخصصون.
وأصبحت البحوث العلمية اجلامعية يف الوقت احلاضر جزءاً أساسياً من مهام أعضاء اهليئات
التدريسية وشرطاً أساسياً لرتقيتهم وتوليهم الوظائف القيادية يف اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل يف
البلدان املتقدمة ،لذا يبذل أعضاء اهليئات التدريسية قصارى جهودهم إلجناز البحوث العلمية الرصينة
والسعي لنشرها يف اجملالت والدوريات العلمية احملكمة ذات السمعة الدولية املرموقة واالنتشار الواسع بني
الباحثني يف جامعات العامل املختلفة.
ومن خالل خدمة اجملتمع تستطيع اجلامعات توظيف ما لديها من قدرات وخربات وكفاءات علمية
يف معاجلة مشكالت جمتمعاهتا وتطويرها حنو األفضل ،وتع ّد اجلامعات معقالً للعلم والتعليم والبحث
العلمي لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع ،فهي اليت تربط العلم باجملتمع وتنسق اجلهود العلمية هبدف تقدم
املعرفة اإلنسانية ،من جهة وجلعل العلم خيدم تنمية اجملتمع وهنضته من جهة أخرى ،فتقوم اجلامعات بدور
مهم يف تنمية املعرفة وتطويرها من خالل ما تقدم من حبوث تتناول مشكالت اجملتمع املختلفة ،وما تصل
إليه هذه البحوث من حلول علمية يف خمتلف التخصصات ،وميادين املعرفة املختلفة هبدف تطوير اجملتمع
والنهوض به إىل مستوى تكنولوجي واقتصادي وصحي وثقايف واجتماعي أفضل ،كما أن الطاقة الكامنة يف
املؤسسات اجلامعية لو أحسن استخدامها فإهنا قادرة على إحداث ثورة وتغري اجتماعي ملحوظ حنو التقدم
والرفاهية.
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ومن بني هذه الوظائف تربز وظيفتا التدريس والبحث العلمي على أهنما األكثر أمهية وتأثرياً يف
حياة اجملتمع ومها يؤثران بشكل واضح يف الوظيفة الثالثة للجامعات وهي خدمة اجملتمع وتنميته بشكل
مباشر أو غري مباشر ،لذلك نالت وظيفتا التدريس والبحث العلمي يف اجلامعات الكثري من االهتمام يف
األدب الرتبوي وأجريت حوهلما الكثري من الدراسات وخاصة يف أمريكا واجملتمع الغريب ،ولكنها دراسات
قليلة يف األدب الرتبوي العريب وخاصة يف ختصص العلوم ،حسب اطالع الباحث.
أما أعضاء هيئة التدريس فهم حجر الزاوية وثروة اجلامعات احلقيقية ألهنم مصدر العطاء املعريف
واإلبداع العلمي فيها ،يوظفون فكرهم وطاقاهتم ووقتهم لتؤدي هذه اجلامعات دورها بشكل إجيايب وفعال،
وتتحدد نوعية اجلامعات من خالل نوعية أعضاء هيئة التدريس فيها ،ويعتمد تطوير وجناح أي تعليم
جامعي على مدى ما يتوفر فيه من عناصر جيدة من أعضاء هيئة التدريس ،فاهليئة التدريسية ممثلة يف
املدرس اجلامعي هي الركن األساسي يف النظام التعليمي اجلامعي ،وهي حلقة الوصل بني املدخالت
التعليمية مبا متثله من فلسفة وأهداف وبرامج ،وبني املخرجات التعليمية املتمثلة يف الطالب ،إذ أقرت الكثري
من الدراسات يف األدب الرتبوي املهتمة مبوضوع التعليم يف املؤسسة اجلامعية ضرورة تطوير كفايات أعضاء
هيئة التدريس اجلامعي ومهاراهتم ألن مستوى التعليم العايل ونوعيته وجناح املؤسسة اجلامعية يف حتقيق
أهدافها مرهون بنوعية أعضاء هيئة التدريس ،كوهنم قادة التعليم ،وهلم وظائف متعددة اجلوانب يف نقل
املعارف وإنتاجها ،ونظراً ألمهية الدور الذي يلعبه عضو هيئة التدريس يف العملية التعليمية باجلامعة ،ولكي
يتمكن من القيام بدوره الرتبوي والتعليمي بشكل فعال ،البد من امتالكه جمموعة من الكفايات املهنية مثل
الكفايات التقوميية ،والكفايات التدريسية ،والكفايات اإلنسانية ،والكفايات التكنولوجية ،والكفايات
البحثية ،اليت ستنعكس إجياباً على مستوى أدائه املهين ،فتؤثر بالتايل على نواتج العملية التعليمية والرتبوية.
(إمساعيل.)4102 ،
وقد يعتقد كثريون أن التدريس والبحث العلمي ميثالن دوراً مهنياً واحداً بالنسبة ألعضاء هيئة
التدريس ،وأهنما وجهان لعملة واحدة؛ إال أن الكثري من الدراسات يف األدب الرتبوي اليت تناولت األدوار
املهنية ألعضاء هيئة التدريس تؤكد أن هاتني الوظيفتني متثالن يف حقيقة األمر دورين خمتلفني يف املهمات
وااللتزامات والتوقعات واملسؤوليات إذ يتطلب أداؤها مهارات وقدرات وخربات خمتلفة ،وحيتاج الوفاء هبا
قدراً كبرياً من وقت أعضاء هيئة التدريس وجهدهم (الثبييت ،)4112 ،وحسب مفهوم الدور املهين ،فهناك
رأيان معتد هبما يف األدب الرتبوي للدور املهين لعضو هيئة التدريس ،األول :يرى أن أعضاء هيئة التدريس
يواجهون صراع األدوار ،وذلك من منطلق حمدودية الوقت واجلهد الذي ال يسمح هلم بأداء أدوارهم املهنية
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املتمثلة يف التدريس والبحث العلمي على أكمل وجه ،وذلك ألن الوفاء مبتطلبات دور معني يكون يف
الغالب غلى حساب النجاح والتميز والعطاء يف الدور اآلخر ،أي إن التدريس والبحث العلمي دوران
متعارضان ،ومصدر هذا التعارض هو عامل الوقت واجلهد الذي يطغى على الدور اآلخر ،أما الرأي
الثاين :فريى أن التدريس والبحث العلمي دوران مهنيان تربطهما عالقة تكاملية وليست تعارضية ،وأهنما
نشاطان يعزز أحدمها اآلخر ،ألن النشاط البحثي يساعد على تطوير وحتسني املستوى العلمي واملعريف
واألدائي ألعضاء هيئة التدريس ،وهذا ينعكس إجيابياً على حداثة املعلومات اليت يتعلمها الطالب
(.)Olsen & Ada, 1996
على الرغم مما تؤكده اجلامعات يف سياساهتا العامة وأهدافها الرمسية من كون التدريس والبحث
العلمي وظيفتان تتكامالن وهلما درجة متشاهبة من األمهية واألولوية؛ إال أن معظم اجلامعات ومنها
اجلامعات العربية والسعودية تعطي لإلنتاج العلمي والبحثي أمهية أكثر وزناً مما تعطي للتدريس وخدمة
اجملتمع واجلامعة عند فحص ترقيات أعضاء هيئة التدريس (وزارة التعليم0221 ،هـ).
ولعل سبب اهتمام اجلامعات بالبحث العلمي حرصها على السبق والتميز يف جمال اإلبداع املعريف
ّ
والعلمي ،فاالكتشافات ا لعلمية واالخرتاعات التقنية ال تتحقق إال من خالل األحباث والتجارب العلمية
اليت تؤدي إىل إنتاج وتوليد معرفة ونظريات علمية جديدة وابتكارات متطورة ،وهذه االكتشافات
واالجنازات العلمية اليت حققتها اجلامعات املتقدمة من خالل البحث العلمي هي اليت أعطت تلك
اجلامعات مسعة ومكانة علمية مرموقة يف األوساط األكادميية العاملية ،فالسمعة واملكانة العلمية اليت
اكتسبتها تلك اجلامعات املرموقة كان بسبب نشاطها البحثي؛ األمر الذي م ّكنها من احلصول على الدعم
املايل ،واستقطاب الكفاءات العلمية البارزة من أعضاء هيئة التدريس ،وقبول أفضل النوعيات من الطالب،
كما أن املتخرجني من هذه اجلامعات جيدون فرصة أفضل يف سوق العمل حيث ينظر إليهم على أهنم
أكثر متيزاً وإبداعاً.
على الرغم من أن التدريس يتطلب وقتاً وجهداً كبرياً من أعضاء هيئة التدريس ،مبعدل 01-21
ساعة ،يقضيها أعضاء هيئة التدريس يف اإلعداد للمحاضرات ،والتدريس يف القاعات ،وإرشاد الطالب،
واإلشراف عليهم يف املختربات ،وتصحيح أوراقهم وحبوثهم واختباراهتم ،إال أن التدريس من الناحية
الوظيفية ال يكافأ مثلما يكافأ البحث العلمي ،وال تُعطى له نفس األمهية والدرجة عند قرارات الرتقية وزيادة
الرواتب والتثبيت الوظيفي ،باإلضافة إىل ذلك يكافأ الباحثون املتميزون بتقليل العبء التدريسي ،والتدريس
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يف برامج الدراسات العليا ،والتعيني يف املراكز اإلدارية األكادميية ،والعضوية يف اجملالس العلمية ،ورئاسة
هيئات حترير اجملالت العلمية ،والرتشح للمراكز االستشارية ،وغريها.
طبعاً هذا ال يعين أن اجلامعات قد ختلت عن وظيفتها التدريسية ،إال أن التساؤل يبقى مطروحاً
حول أمهية وأولوية وظائف اجلامعة ،وكيف ينظر أعضاء هيئة التدريس لوظائفهم املتعددة يف اجلامعات؟
ومدى تكامل هذه الوظائف؟
وقد وجد الباحث صعوبة يف إجياد دراسات حديثة متعلقة باجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف جمال
العلوم حنو البحث العلمي والتدريس يف السعودية؛ إال أن موضوع األدوار املهنية لألستاذ اجلامعي أجريت
حوله العديد من الدراسات نظراً ألمهيته ،ومن هذه الدراسات:
دراسة موسى والعتييب ( )4100اليت هدفت إىل التعرف على واقع أداء أعضاء هيئة التدريس
جبامعة جنران يف التدريس ،والبحث العلمي ،وخدمة اجملتمع ،واجلوانب اإلدارية ،واستخدمت استبانة طبقت
على  010من أعضاء هيئة التدريس ،وأظهرت الدراسة أن متكن األستاذ اجلامعي من ختصصه له درجة
عالية من األمهية ،ورأى معظم أعضاء هيئة التدريس أن األداء التدريسي ميثل حمور االرتكاز يف العمل
اجلامعي ،كذلك رأى غالبية أفراد العينة أمهية البحث العلمي يف تطوير وحتديث العملية التعليمية وجوانب
اجملتمع املختلفة ،إال أهنم أظهروا إجيابية أقل فيما يتعلق بالقدرة على إدارة فريق حبثي ( Work
 ،)Teamوأرجع الباحث سبب ذلك إىل أن ثقافة فريق البحث مل ترتسخ بعد يف عقول معظم أعضاء
هيئة التدريس الذين قضوا معظم حياهتم منشغلني بثقافة العمل البحثي الفردي.
وقام الثبييت ( )4112بدراسة هدفت إىل التعرف على اجتاهات األكادمييني اإلداريني وأعضاء هيئة
التدريس حنو البحث العلمي والتدريس ومكافأة كل منهما ،تكونت عينة الدراسة من  21عميد كلية،
و 021رئيس قسم ،و 770عضو هيئة تدريس يف جامعة امللك سعود ،وجامعة امللك فهد للبرتول
واملعادن ،وجامعة الكويت ،أظهرت الدراسة أن غالبية أعضاء هيئة التدريس يرون أمهية وحيوية وظيفيت
التدريس والبحث العلمي ،وأن متطلبات البحث العلمي ال تتعارض مع متطلبات التدريس ،ومها دوران
كل منهما اآلخر ،كما أن احلصول على الرتقية هو العامل األهم الذي يدفع أعضاء
تكامليان حبيث يعزز ّ
هيئة التدريس إىل البحث والنشر العلمي ،كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني
اجتاهات اإلداريني وأعضاء هيئة التدريس حنو البحث العلمي والتدريس واملكافآت ،كذلك أظهرت عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات أفراد العينة حنو البحث العلمي واملكافآت تبعاً ملتغري
اجلامعة ،بينما وجدت فروق دالة بني اجتاهاهتم حنو التدريس وذلك لصاحل أفراد العينة من جامعة الكويت.
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كذلك أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائية بني اجتاهات أفراد عينة الدراسة حنو البحث العلمي تبعاً
ملتغري الرتبة العلمية وذلك لصاحل األساتذة واألساتذة املشاركني.
ودراسة ماميسيشفيلي وآخرين ( ،)Mamiseishvili & Miller & Lee, 2016اليت
هدفت إىل التعرف على اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل حنو أدوارهم يف البحث
العلمي والتدريس وخدمة اجملتمع وعالقته بالرتبة األكادميية ،تكونت عينة الدراسة من  2211عضو هيئة
تدريس يف عدة جامعات أمريكية ،واستخدمت استبانة للتعرف على مدى رضاهم عن أدوارهم يف
اجلامعة ،وقد أظهرت الدراسة أن أعضاء هيئة التدريس يف رتبة أستاذ مشارك أقل رضاً من األساتذة
واألساتذة املساعدين فيما يتعلق بوظائفهم ،ومنها خدمتهم للجامعة واجملتمع ،وكذلك العبء التدريسي،
واملساواة يف العمل ،والدعم املؤسسي لألحباث ،إذ يرون أن احلوافز املقدمة خلدمة اجملتمع قليلة ،وال تلعب
دوراً رئيساً يف معايري الرتقية ،وأوصت الدراسة املؤسسات التعليمية بضرورة تشجيع أعضاء هيئة التدريس
على أدوارهم وتوفري اخلدمات هلم ،وتوفري الدعم الذي حيتاجونه ،وتعزيز املساواة واالستقاللية لديهم،
وتوفري بيئة مناسبة للعمل والبحث العلمي.
ودراسة بنتلي وكيفيك ( ،)Bentley & Kyvik, 2013وهي دراسة وصفية مسحية،
هدفت إىل التعرف على الوقت الذي ميضيه أعضاء هيئة التدريس يف البحوث العلمية مقارنة بأدوارهم
األخرى ،ومشلت الدراسة أعضاء هيئة التدريس الذين يرغبون يف املشاركة واإلفصاح عن ساعاهتم البحثية يف
02دولة هي :األرجنتني ،أسرتاليا ،الربازيل ،كندا ،الصني ،فنلندا ،أملانيا ،إيطاليا ،ماليزيا ،النرويج،
واستخدمت الدراسة التقارير الذاتية ،واالستبانات ،وقد أظهرت الدراسة وجود تباين كبري بني هذه الدول
وما يصرفه أعضاء هيئة التدريس من وقتهم يف البحث العلمي ،كما أظهرت الدراسة أن هذه االختالفات
تعود إىل عوامل عدة ،أمهها :أوالً :سياسة اجلامعة فيما يتعلق بتخصيص وقت العمل للبحث بني أعضاء
هيئة التدريس وما توفره من إمكانات ،وثانياً :الدافع الفردي حنو البحث وما جيده الباحث من حوافز
مادية أو معنوية (وقد اتفق معظم املشاركني يف هذه الدول على أمهية هذا العامل يف حتديد اجتاهات
املشاركني ،وقد خيتلف من شخص إىل آخر فرمبا أحدهم امتلك دافعاً فردياً حنو التدريس أكثر من
البحث) ،وثالثاً :االلتزامات األسرية وضيق الوقت املتاح للبحث ،كما أظهرت أن االهتمام بالبحث يقل
مع تقدم العمر على حساب التدريس ،وال توجد فروق ذات داللة تُعزى إىل جنس املشاركني فيما يتعلق
بالوقت املستغرق بالبحث العلمي.
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ودراسة تانج وتشامربلني ( )Tang & & Chamberlain, 2010وهدفت هذه الدراسة
إىل التعرف على أثر بعض العوامل مثل الرتبة العلمية ،وطول اخلدمة ،وطبيعة الكلية يف اجتاهات أعضاء
هيئة التدريس حنو البحث العلمي والتدريس ،تكونت عينة الدراسة من ( )422من أعضاء هيئة التدريس
يف ( )1جامعات أمريكية يف والية تينيسي ،واستخدمت استبانة مكونة من  40فِقرة ،حتدد اجتاهات
أعضاء هيئة التدريس حنو البحث العلمي والتدريس ،أظهرت نتائج الدراسة أن طول اخلدمة كان له تأثري
كبري على اجتاهات أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بالتوجه حنو البحث العلمي ،بينما مل تظهر فروق
ذات داللة إحصائية تعزى للكلية ،وكشفت الدراسة أن أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم  41سنة أو
أكثر من اخلدمة ،ورتبتهم أقل من أستاذ لديهم أدىن اجتاه حنو البحث العلمي ،كما أظهرت أن األساتذة
خبربة من ( )1-0سنوات يعتقدون أن املكافآت تؤثر يف التدريس ،وأوصت الدراسة إدارة اجلامعات بتطوير
سياساهتا وتعديل الثقافة اجلامعية لتخدم اجملتمع ،وزيادة الدافعية ألعضاء هيئة التدريس لتحقيق أدوارهم يف
اجلامعة.
ودراسة تانج وتشامربلني ( ،)Tang & & Chamberlain, 1997وهي دراسة قدمية
(منذ عشرين سنة)؛ إال أهنا مشاهبة لدراسة (الثبييت ،)4112 ،ونذكرها هنا إلجراء مقارنات من حيث
مدى تغري اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو أدوارهم اجلامعية ،وقد هدفت إىل التعرف على اجتاهات
األكادمييني اإلداريني وأعضاء هيئة التدريس حنو البحث العلمي والتدريس من حيث طبيعة العالقة بينهما
ومكافأة كل منهما ،تكونت عينة الدراسة من  000رئيس قسم وعميد كلية ،و 424عضو هيئة تدريس
يف  1جامعات أمريكية ،وقد أظهرت الدراسة أن أعضاء هيئة التدريس يرون أن متطلبات البحث العلمي
تتعارض مع متطلبات التدريس ،وأنه يصعب أن يكون عضو هيئة التدريس باحثاً متميزاً ومدرساً فعاالً يف
الوقت نفسه ،أما العمداء ورؤساء األقسام فقد رأوا أن البحث العلمي والتدريس ال يتعارضان وإمنا يكمل
أحدمها اآلخر ،كما أنه ال يوجد فروق بني اجتاهات أعضاء هيئة التدريس واإلداريني حنو البحث العلمي.
يتبني من استعراض الدراسات السابقة اآليت:
هناك دراسات تناولت اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو البحث العلمي والتدريس وتأثري بعض
املتغريات عليها كالرتبة العلمية ،وطول اخلدمة ،وطبيعة الكلية ،ومنها :دراسة (الثبييت ،)4112 ،ودراسة
تانج وتشامربلني ( ،)Tang & & Chamberlain, 1997ودراسة تانج وتشامربلني ( Tang
 ،)& Chamberlain, 2010ودراسة ماميسيشفيلي وآخرين ( Mamiseishvili, Miller
 ،)& Lee, 2016وقد أظهرت هذه الدراسات اآليت :دراسة (الثبييت )4112 ،أظهرت أن العالقة بني
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البحث العلمي والتدريس عالقة تكاملية ،وتؤثر الرتبة العلمية األعلى إجيابياً على االجتاه حنو النشاط
البحثي ،بينما أظهرت دراسة تانج وتشامربلني ( )Tang & Chamberlain, 1997أهنا عالقة
تعارضية ،وأن مصدر هذا التعارض هو حمدودية الوقت ،أما دراسة تانج وتشامربلني ( & Tang
 )Chamberlain, 2010فقد أظهرت أن طول اخلدمة كان له تأثري سليب على اجتاهات أعضاء
هيئة التدريس فيما يتعلق بالتوجه حنو البحث العلمي ،أما دراسة ماميسيشفيلي وآخرين
( )Mamiseishvili, Miller & Lee, 2016فقد أظهرت أن أعضاء هيئة التدريس يف رتبة
أستاذ مشارك أقل رضاً من األساتذة واألساتذة املساعدين فيما يتعلق بأدوارهم اجلامعية.
هناك دراسات تناولت الوقت املستغرق يف البحث العلمي واألنشطة اجلامعية األخرى ،ومنها
دراسة بنتلي وكيفيك ( Bentley & Kyvik, 2013اليت أظهرت أن هناك تبايناً كبرياً يف الوقت
املستغرق يف البحث العلمي لدى العديد من اجلامعات ومن أهم األسباب يف ذلك االلتزامات العائلية ،أما
دراسة موسى والعتييب ( )4100فقد أظهرت أن األنشطة اجلامعية لعضو هيئة التدريس تتكامل مع
بعضها ،وهلا مجيعاً درجة كبرية من األمهية.
اتفقت معظم هذه الدراسات على أمهية وحيوية وظيفيت البحث العلمي والتدريس يف اجلامعات،
وأظه رت هذه الدراسات أن هاتني الوظيفتني متثالن دورين مهنيني لكل منهما متطلبات والتزامات خمتلفة،
وأن االهتمام بالبحث العلمي يعود ملا هلذا النشاط من آثار إجيابية متعلقة بالرتقيات الوظيفية والسمعة
األكادميية ،وهذا ال يقلل من شأن التدريس وأمهيته.
أما الدراسة احلالية فقد انفردت عن مجيع الدراسات السابقة يف أهنا تناولت أعضاء هيئة تدريس
العلوم يف اجلامعات السعودية واجتاهاهتم حنو أدوارهم يف اجلامعة ،ويف حدود علم الباحث -الذي أجرى
عملية حبث يف املكتبات واإلنرتنت وقواعد املعلومات العربية واألجنبية -فإن الدراسات السعودية وخاصة
يف جامعة أم القرى حول اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف جمال العلوم حنو البحث العلمي والتدريس
كانت قليلة أو غري متوفرة ،ولوجود طبيعة خاصة هلذا التخصص ،وقد أشار إىل ذلك بعض الباحثني
( )Anderson & Others, 2011وأكدوا أن هلذه التخصصات العلمية طبيعة خاصة ملا تتضمنه
من عبء تدريسي ،وجانب تطبيقي عملي ،من هنا تأيت هذه الدراسة احلديثة لتوضح توجهات أعضاء
هيئة التدريس ،وبالتايل تصف الواقع اجلامعي ،الذي يشهد عملية تطوير شاملة يف مجيع املؤسسات
التعليمية السعودية ،وقد أفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة مما احتوته من أدب تربوي يتعلق
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مبوضوع الدراسة ،وكذلك أفادت من االستبانات املستخدمة يف الدراسات السابقة لبناء أداة الدراسة
احلالية.

 .2مشكلة البحث:

على الرغم مما تؤكده اجلامعات عامة والسعودية خاصة يف سياساهتا العامة وأهدافها الرمسية أن
التدريس والبحث العلمي وظيفتان تتكامالن وهلما درجة متشاهبة من األمهية واألولوية؛ إال أن بعض
الباحثني يف جامعات عدة "حسب مقالة آندرسون وزمالئه ()Anderson & Others, 2011
واملنشورة يف جملة Scienceالعاملية" يرون أن نظام املكافآت والرتقية يف اجلامعات حيفز أعضاء هيئة
التدريس على أن يوجهوا نشاطهم األكرب حنو البحث العلمي ،على الرغم من أمهية التدريس والتعليم،
وخاصة يف ختصصات العلوم واهلندسة والتكنولوجيا ،ويؤكد هؤالء الباحثون أن لتخصص العلوم طبيعة
خاصة ملا يتضمنه من عبء تدريسي ،وجانب تطبيقي عملي ،وقد طالب هؤالء الباحثون باملوازنة بني
التدريس والبحث العلمي ،وتعديل ثقافة تعليم العلوم يف اجلامعات املتوجهة حنو البحث العلمي ،وتساءلوا
هل خنفف من نشاطنا حنو البحث العلمي لصاحل التعليم وإعداد الفرد للحياة؟
ويف الدراسة احلالية حاول الباحث وصف واقع اجلامعات السعودية واجتاهات أعضاء هيئة تدريس
العلوم فيها ،فقد الح ظ من خالل بعض التقارير السابقة واستطالع آراء زمالئه أن الواقع ال ينسجم مع
املأمول من هذه املؤسسات الرتبوية ،إذ جند اهتماماً كبرياً يف اجلامعات السعودية بالرتكيز على وظيفة
البحث العلمي فأصبحت هذه البحوث جزءاً أساسياً من مهام أعضاء اهليئات التدريسية وشرطاً أساسياً
لرتقيتهم وتوليهم الوظائف القيادية يف اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل ،ومع أن اجلامعات تدعو أعضاء
اهليئات التدريسية ليبذلوا قصارى جهودهم إلجناز البحوث العلمية الرصينة والسعي لنشرها يف اجملالت
والدوريات العلمية احملكمة ذات السمعة الدولية املرموقة واالنتشار الواسع بني الباحثني يف جامعات العامل
املختلفة؛ إال أن املتأمل يف اإلجناز البحثي للجامعات العربية عموماً والسعودية خصوصاً جيده أقل من
املأمول ،ويؤكد التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع (اليونسكو) أنه على الرغم من الثروة اليت تتمتع هبا
الدول العربية ،فإن هذه البلدان تفتقر إىل قاعدة متينة يف جمال العلوم والتكنولوجيا ،كما أن كفاءة نظمها
وأدائها اخلاص بالتعليم العايل ال يزال ضعيفاً فيما يتعلق بشكل خاص بتوليد املعرفة ،كما أن أنظمة
تصنيف اجلامعات يف العامل تعتمد يف مؤشراهتا على منشورات أعضاء هيئة التدريس أو مؤشرات االقتباس
يف البحث ،وتعطي على ذلك نصف النقاط تقريباً ،وال جند اجلامعات العربية حتتل مراكز متقدمة يف هذه
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التصنيفات (اليونسكو ،)4101 ،فما سبب ضعفنا يف النشاط البحثي؟ وهل يتجه أعضاء هيئة التدريس
حنو التعليم على حساب البحث العلمي؟
فاجلامعات السعودية وأنظمتها تدعو ملزيد من البحث العلمي ،ويف نفس الوقت تدعو إلجناز مهنة
التدريس بع ّدها وظيفة األستاذ اجلامعي املهمة واملق ّدسة ،وبلغة أخرى كأن األستاذ اجلامعي بني مطرقة
األعباء التدريسية ومتطلباهتا وسندان النشاط البحثي وأمهيته ،ومها وظيفتان خمتلفتان يف املهمات والواجبات
وتتطلبان وقتاً طويالً من أعضاء هيئة التدريس ،كما أن لتدريس العلوم خصوصية أخرى متعلقة
بتخصصهم ،تتطلب مزيداً من الوقت واجلهد يف التدريس والبحث العلمي ،وحيتاج ذلك توفر الكثري من
األجهزة واملعامل؛ األمر الذي قد يسبب تضارباً يف أدوار عضو هيئة تدريس العلوم ،هل يتوجه حنو البحث
العلمي؟ ملا له من أمهية كبرية يف صناعة املعرفة وتطوير اجملتمع ،أم يتوجه حنو التعليم والتدريس؟ الذي يع ّده
وظيفة مقدسة لتعليم املعارف وغرس القيم والثقافة لدى الطالب.
من هنا ،جاءت هذه الدراسة حماولة من الباحث الستقصاء اجتاهات أعضاء هيئة تدريس العلوم
يف جامعة أم القرى حنو البحث العلمي والتدريس ،والتعرف على نظرهتم إىل أدوارهم يف اجلامعة ،ومدى
تكامل هذه األدوار ،ومدى تعارضها ،وهل مييل ويرغب يف أحد األدوار أكثر من اآلخر؟ وهل هناك فروق
يف اجتاهاهتم حنو هذه األدوار تبعاً ملتغري الرتبة العلمية واجلنس.

 .3أسئلة الدراسة:

حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1 .3ما اجتاهات أعضاء هيئة تدريس العلوم يف جامعة أم القرى حنو البحث العلمي والتدريس؟
 .2 .3هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات أعضاء هيئة تدريس العلوم حنو البحث العلمي
والتدريس تبعاً ملتغري الرتبة العلمية؟
 .2 .2هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات أعضاء هيئة تدريس العلوم حنو البحث العلمي
والتدريس تبعاً ملتغري اجلنس؟

 .4محددات الدراسة:

اقتصرت هذه الدراسة على أعضاء هيئة تدريس العلوم يف الكلية اجلامعية بالقنفذة /جامعة أم
القرى للعام الدراسي 4107/4101م يف اململكة العربية السعودية ،وعددهم ( )21عضواً ( 44ذكوراً
و 01إناثاً) ،كما اقتصرت هذه الدراسة على اجتاهات أعضاء هيئة تدريس العلوم اليت تضمنتها االستبانة
اليت أعدها الباحث ،كما حيدد تعميم نتائج هذه الدراسة :أداة الدراسة املستخدمة ،وآلية مجع البيانات،
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واملدة الزمنية املستغرقة يف مجع البيانات ،وعليه فإن تعميم النتائج على جمتمعات أخرى يتطلب تشابه هذه
اجملتمعات مبجتمع الدراسة احلالية.

 .5أهمية الدراسة:

تنبع أمهية الدراسة من اعتبارات عدة يتمثل أبرزها مبا يأيت:
 .1 .5من الناحية النظرية :تتمثل أمهية الدراسة النظرية يف أهنا تندرج يف حقل الدراسات املعنية ببحث
وحتليل أدوار أعضاء هيئة تدريس العلوم يف إحدى مؤسسات التعليم وهي اجلامعة ،واجتاهاهتم حنو هذه
األدوار ،وبالتايل تع ّد الدراسة مدخالً لفهم عنصر مهم يف النظام التعليمي اجلامعي وهو عضو هيئة
التدريس ،والذي يؤثر دوره بشكل فاعل يف خمرجات هذا النظام ،كما تقدم هذه الدراسة إطاراً نظرياً يتناول
حتديد مفاهيم الدراسة (كاالجتاه ،والبحث العلمي ،والتدريس ،وعضو هيئة تدريس العلوم).
 .2 .5من الناحية العملية (التطبيقية) :تأيت هذه الدراسة لرصد وحتليل أدوار أعضاء هيئة تدريس العلوم
وهي البحث العلمي والتدريس ،وطبيعة العالقة بني هذه األدوار ،وهل يراها عالقة تكاملية أم عالقة
تصارعية ،وبالتايل فإن موضوع الدراسة يعد مدخالً لفهم بعض جوانب النظام التعليمي اجلامعي من ناحية
والكشف عن املشكالت اليت تواجهه؛ األمر الذي قد يسهم يف تقدمي تغذية راجعة لصانعي القرار يف
اجلامعة لتطوير وظيفيت التدريس والبحث العلمي واللوائح املتعلقة هبما وبالرتقيات واملكافآت مبا حيقق
األهداف املطلوبة.
كما تع ّد هذه الدراسة من الدراسات القليلة -يف حدود علم الباحث -اليت أجريت يف السعودية
ويف جامعة أم القرى يف ختصص العلوم ،عن اجتاهات أعضاء هيئة تدريس العلوم حنو البحث العلمي
والتدريس ،وقد أشار كثري من الباحثني -كما مر سابقاً -إىل خصوصية جمال العلوم من حيث العبء
التدريسي واجلانب التطبيقي العملي.
وتأيت هذه الدراسة احلديثة لتصف جزءاً من الواقع التعليمي يف السعودية ،الذي يشهد عملية
تطوير تعليمية شاملة ،وقد تسهم يف حتديد بعض مواطن القوة والضعف يف هذه العملية التطويرية ،وقد
أشارت بعض التقارير -كما ذكر سابقاً -إىل ضعف النشاط البحثي يف اجلامعات العربية.
كذلك تستخدم هذه الدراسة أداة خاصة للتعرف على اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو
التدريس والبحث العلمي ،ميكن أن تثري املكتبة العلمية بأداة جديدة ميكن استخدامها يف أحباث
ودراسات علمية أخرى تتصل بنفس اجملال.
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 .7هدف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على اجتاهات أعضاء هيئة تدريس العلوم يف جامعة أم القرى حنو
البحث العلمي وا لتدريس ،ونظرهتم إىل مدى تكامل هذه الوظائف وهل هناك فروق يف اجتاهات العينة
تبعاً ملتغري الرتبة العلمية واجلنس.

 .8التعريفات اإلجرائية:

 .1 .8عضو هيئة تدريس العلوم اجلامعي :هو كل مدرس يف اجلامعة من محلة شهادة الدكتوراه يف ختصص
العلوم (فيزياء ،كيمياء ،أحياء ،علوم أرض) ،ويتم تعيينهم برتبة أستاذ مساعد ،أو أستاذ مشارك ،أو أستاذ،
وتتمثل واجباهتم املهنية يف تدريس مقررات العلوم والبحث العلمي وخدمة اجلامعة واجملتمع.
 .2 .8االجتاه حنو البحث العلمي والتدريس :شعور إجيايب أو سليب يتكون لدى عضو هيئة التدريس من
خالل التجربة ،وجيعله أكثر اهتماماً وتفضيالً لنوع من أدواره اجلامعية ،واملتمثلة بالتدريس والبحث العلمي،
ويؤثر يف سلوكه واستجابته وآرائه (عالم.)4111 ،
ويقاس إجرائياً يف هذه الدراسة من خالل استبانة االجتاه حنو البحث العلمي والتدريس ،اليت مت
تصميمها هلذا الغرض.
 .3 .8البحث العلمي :منهجية منظمة يقوم هبا شخص أو أكثر من أجل تقصي احلقائق بشأن مسألة أو
مشكلة معينة تسمي "مشكلة البحث" ،باتباع طريقة علمية منظمة تسمى "منهج البحث" هبدف الوصول
إىل حلول مالئمة للمشكلة ،أو إىل نتائج صاحلة للتعميم علي املشاكل املماثلة تسمى "نتائج البحث" ،أو
هو اإلجناز الذي يعتمد على األسس العلمية املتعارف عليها ،ويتم نتيجة جهود فردية أو جهود مشرتكة أو
األمرين معاً (وزارة التعليم0221 ،هـ).
 .2 .1التدريس اجلامعي :مهنة ونشاط أكادميي يتطلب مهارات وخربات كبرية يف الفرع املعريف لعضو هيئة
التدريس ،ويف املهارات التواصلية والبني شخصية؛ األمر الذي يتطلب من املدرسني أن ميتلكوا معرفة وفهماً
ومهارة ملدى واسع من أساليب التدريس والتقومي ومبادئ التعلم لتحقيق األهداف املطلوبة ،ويتمثل إجرائياً
بتدريس املقررات اجلامعية (وزارة التعليم0221 ،هـ).
 .9منهجية الدراسة وإجراءاتها:

تع ّد هذه الدراسة دراسة وصفية ،ويعتمد املنهج الوصفي على دراسة الواقع أو الظاهرة كما هي يف
الواقع ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً سواء باستخدام األسلوب الكيفي أو الكمي ،وتستخدم هذه الدراسة
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املنهج الوصفي لوصف اجتاهات أعضاء هيئة تدريس العلوم يف جامعة أم القرى حنو البحث العلمي
والتدريس.
تكون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة تدريس العلوم من محلة شهادة
 .0 .9جمتمع الدراسةّ :
الدكتوراه ،يف جامعة أم القرى يف اململكة العربية السعودية يف مجيع ختصصات العلوم (فيزياء ،كيمياء،
أحياء ،علوم أرض) ،ومشلت مجيع الرتب العلمية :أستاذ مساعد ،وأستاذ مشارك ،وأستاذ ،وذلك يف
الفصل األول للعام الدراسي  4107/4101م ،وقد بلغ عددهم ( )002عضواً (حسب إحصاءات
إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني يف اجلامعة لعام .4107/4101
 .4 .9عينة الدراسة :مت اختيار عينة الدراسة كعينة قصدية من الكلية اجلامعية بالقنفذة التابعة جلامعة أم
القرى ،وتضم هذه الكلية أقساماً متعددة تشمل :األحياء ،والفيزياء ،والكيمياء ،وعلوم األرض،
والرياضيات ،واللغة العربية ،والدراسات اإلسالمية ،والرتبية البدنية ،والرتبية الفنية ،والرتبية وعلم النفس ،وقد
كانت العينة قصدية ذلك ألن هذه الكلية تشمل مجيع ختصصات العلوم ،وتضم مجيع الرتب العلمية
ألعضاء هيئة تدريس العلوم ،ذكوراً وإناثاً ،األمر الذي جيعل هذه الكلية وأعضاء هيئة تدريس العلوم فيها
يشكلون عينة ممثلة جملتمع جامعة أم القرى ،وهذه الكلية تبعد عن بقية الكليات يف جامعة أم القرى حوايل
 211كلم ،وألن الباحث يعمل يف هذه الكلية يسهل إجراءات تطبيق الدراسة ،وقد مشلت عينة الدراسة
مجيع أعضاء هيئة تدريس العلوم يف الكلية اجلامعية بالقنفذة والبالغ عددهم ( )21عضواً ( 44ذكوراً،
و 01إناثاً) ،وهم بذلك يشكلون عينة ممثلة بنسبة  %41من جمتمع الدراسة ،واجلدول ( )0يبني توزيع
أفراد عينة الدراسة حسب متغريات الدراسة.
جدول 0
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الرتبة العلمية واجلنس
املتغريات
الرتبة العلمية
اجلنس

العدد

النسبة املئوية %

أستاذ

0

04.0

أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

00
42

47.0
11

ذكور
إناث

44
01

00
20
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 .2 .9أداة الدراسة:
استخدم الباحث يف هذه الدراسة استبانة هتدف إىل قياس اجتاهات أعضاء هيئة تدريس العلوم يف
جامعة أم القرى حنو البحث العلمي والتدريس ،وقد متّ إعداد هذه االستبانة وفقاً للخطوات اآلتية:
متت مراجعة األدبيات اليت تناولت موضوع الدراسة ،ويف ضوء هذه الدراسات واعتماداً على أسئلة
الدراسة مت وضع قائمة أولية خاصة باجتاهات أعضاء هيئة تدريس العلوم حنو البحث العلمي وعددها
( )01فقرات ،وهي الفقرات ذات األرقام ،41 ،01 ،02 ،02 ،01 ،1 ،1 ،0 ،2 ،0 :كما مت وضع
قائمة أولية خاصة باجتاهات أعضاء هيئة تدريس العلوم حنو التدريس وعددها ( )01فقرات ،وهي الفقرات
ذات األرقام ،09 ،01 ،07 ،00 ،04 ،00 ،9 ،7 ،4،2 :وقد روعي يف كتابتها أن تكون إجابة
أفراد العينة عن فقرات االستبانة من خالل اختيار أحد مخسة خيارات على مقياس مخاسي متدرج ،وهذه
اخليارات هي :موافق بشدة وله مخس درجات ،وموافق وله أربع درجات ،وحمايد وله ثالث درجات ،وغري
موافق وله درجتان ،وغري موافق بشدة وله درجة واحدة ،كما اعتمد الباحث امليزان التقديري والوسط
املرجح ملقياس ليكرت اخلماسي كما يف اجلدول (.)4
جدول 4
ميزان تقديري وفقاً ملقياس ليكرت اخلماسي
اإلجابة

املتوسط املرجح

االجتاه العام

غري موافق بشدة

من 0.1 -0

عدم املوافقة بشدة

غري موافق
حمايد

من 4.1 – 0.10
من 2.2 – 4.10

عدم املوافقة
احليادية

موافق
موافق بشدة

من 2.4 – 2.20
أكرب من 2.4

املوافقة
املوافقة بشدة

 .0 .2 .9صدق األداة:
 .0 .0 .2 .9لقد حتقق صدق احملتوى لألداة ،إذ متّ عرض أداة التحليل يف صورهتا األولية على جمموعة
من احمل ّكمني ،عددهم مثانية أشخاص ،وهم :أعضاء هيئة تدريس خمتصون بالقياس والتقومي الرتبوي،
واملناهج وطرق التدريس ،وطلب إليهم أن حيكموا على هذه االستبانة من حيث مدى قياسها الجتاهات
أعضاء هيئة تدريس العلوم حنو التدريس والبحث العلمي ،ومدى وضوح فقرات االستبانة وصدقها
الظاهري ،وقد متت كذلك مقابلة احمل ّكمني ،ومناقشتهم يف إجاباهتم ،ومتّ تعديل بعض الفقرات ،ودمج
البعض اآلخر حىت نالت موافقتهم التامة ،وبذلك مشلت االستبانة يف صورهتا النهائية ( )41فقرة.
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 .4 .0 .2 .9بعد ذلك قام الباحث حبساب صدق االتساق الداخلي لالستبانة ،عن طريق حساب
عالقة كل فقرة بالدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه ،وقد كانت درجة االتساق الداخلي للمجاالت
مع الدرجة الكلية لالستبانة كالتايل )1.71( :جملال االجتاه حنو البحث العلمي ،و( )1.71جملال االجتاه
حنو التدريس ،وهذا يدل على أن معامل االتساق الداخلي لفقرات املقياس جيد ،األمر الذي يشري إىل
صدق االستبانة.
 .4 .2 .9ثبات األداة :متّ حساب ثبات االستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ وقد بلغت قيمة ألفا
لألداة ككل ()1.10؛ وهي نسبة تشري إىل كفاءة األداة.
 .2 .2 .9التطبيق النهائي لالستبانة :بعد التحقق من أن االستبانة تتمتع بدرجة جيدة من الصدق
والثبات ،متّ تطبيقها من قبل الباحث يف األسبوع األول من شهر فرباير الفصل األول للعام الدراسي
4107/4101م يف الكلية اجلامعية بالقنفذة/جامعة أم القرى ،على عينة الدراسة ،مث قام الباحث
بتحويل إجابات العينة عن فقرات االستبانة إىل أرقام ،ومتت معاجلتها إحصائياً بالوسائل املناسبة.
 .2 .2 .9املعاجلة اإلحصائية :متّ استخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية:
 .0 .2 .2 .9معامل ألفا كرونباخ ،ومعامل ارتباط بريسون حلساب ثبات االستبانة ،واتساقها الداخلي.
 .4 .2 .2 .9املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية والتكرارات اخلاصة باجتاهات
أعضاء هيئة تدريس العلوم حنو البحث العلمي والتدريس (لإلجابة عن سؤال الدراسة األول).
 .2 .2 .2 .9حتليل التباين لداللة الفروق بني اجتاهات أفراد العينة حنو البحث العلمي والتدريس تبعاً
ملتغري الرتبة العلمية (لإلجابة عن السؤال الثاين).
 .2 .2 .2 .9اختبار (ت) لداللة الفروق بني اجتاهات أعضاء هيئة تدريس العلوم حنو البحث العلمي
والتدريس تبعاً ملتغري اجلنس (لإلجابة عن السؤال الثالث).
 .2 .9متغريات الدراسة:
 .0 .2 .9املتغريات املستقلة:
 .0 .0 .2 .9الرتبة العلمية ،وهلا ثالثة مستويات :أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد.
 .4 .0 .2 .9اجلنس ،وله مستويان :الذكور ،اإلناث.
 .4 .2 .9املتغريات التابعة:
 .0 .4 .2 .9اجتاهات أفراد العينة حنو البحث العلمي.
 .4 .4 .2 .9اجتاهات أفراد العينة حنو التدريس.
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 .10عرض النتائج وتفسيرها:
 .0 .01لإلجابة عن سؤال الدراسة األول :ما اجتاهات أعضاء هيئة تدريس العلوم يف جامعة أم القرى
حنو البحث العلمي والتدريس؟
فإنه ،وكما ذُكر سابقاً ،قام الباحث بتحويل إجابات العينة عن فقرات االستبانة إىل أرقام،
وتكرارات ونسب مئوية ،ويظهر اجلدول ( )2البيانات املتعلقة باجتاهات أفراد العينة حنو البحث العلمي،
كما يظهر اجلدول ( )2البيانات املتعلقة باجتاهات أفراد العينة حنو التدريس يف جامعة أم القرى.
جدول 2
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسبة املئوية اخلاصة باجتاهات أعضاء هيئة تدريس العلوم حنو
البحث العلمي
رقم الفقرة

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

النسبة املئوية %

الرتبة

0
0

2.12
4.13

1.12
1.79

94.1
14.1

0
4

2

2.12

1.11

11.1

2

01
02

2.1
2.91

1.12
1.77

11
79.1

2
0

1
1

2.10
2.11

1.21
1.19

77
72.1

1
7

01
41

2.01
4.11

0.41
1.97

01.22
07.1

1
9

02
الكلي

4.12
2.17

1.94
1.01

21.1
72.2

01

يتبني من اجلدول ( )2أن املتوسط احلسايب الستجابات أفراد العينة على فقرات االجتاه حنو البحث
العلمي ،قد بلغ ( )2.17باحنراف معياري ( ،)1.01ومبعىن آخر فقد أشار معظم أفراد العينة إىل أن
اجتاهاهتم إجيابية حنو البحث العلمي ،وقد تراوحت نسبة موافقتهم على فقرات االجتاه بني -21.1
.%94.1
وقد جاءت هذه الفقرات مرتبة تنازلياً حسب درجة التقدير من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
كاآليت:
يزيد نشاطي البحثي إذا توفرت املراجع والدوريات العلمية يف اجلامعة ( )2.12بنسبة ،%94.1
مكانيت العلمية ومسعيت األكادميية تعتمد على نشاطي البحثي ونتاجي العلمي ( )2.02بنسبة ،%14.1
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أرى أن البحث العلمي من أهم وظائفي كعضو هيئة تدريس يف اجلامعة ( )2.12بنسبة  ،%11.1أرى
أن الرتقيات العلمية تعتمد أساساً على النتاج العلمي ،ولذلك أوجه معظم جهودي حنو األحباث العلمية
والنشر العلمي ( )2بنسبة  ،%11أهم العوامل اليت جتعلين أركز جهودي واهتمامي على البحث والنشر
العلمي هي احلوافز (ويقصد هبا زيادة الرواتب والرتقيات العلمية) ( )2.91بنسبة  ،%79.1لدي رغبة
يف إجراء املزيد من االحباث العلمية اليت تشعرين باإلجناز ( )2.10بنسبة  ،%77أع ّد نفسي باحثاً يف
املقام األول ( )2.11بنسبة  ،%72.1أرغب يف قضاء وقت يف البحث العلمي أكثر من التدريس
( )2.0بنسبة  ،%01.22يدفعين حنو البحث والنشر العلمي ثناء زمالئي ومدحيهم أكثر من دافع احلوافز
(زيادة الرواتب والرتقيات العلمية) ( )4.11بنسبة  ،%07.1أنا قادر على البحث والنشر العلمي حىت
وإن مل تتوفر املواد واألجهزة العلمية ( )4.12بنسبة .%21.1
ولعله من املناسب مناقشة الفقرات اليت حصلت على أعلى متوسط وأكرب درجة موافقة ،وكذلك
الفقرات اليت حصلت على أقل متوسط وعدم موافقة كما يأيت :الفقرة اليت حازت أعلى متوسط مرجح،
وكان ترتيبها األول هي (يزيد نشاطي البحثي إذا توفرت املراجع والدوريات العلمية يف اجلامعة) ،حيث
حصلت على متوسط حسايب ()2.12؛ وهو أكرب من (" )2.4معيار املتوسط املرجح الذي اعتمد سابقاً
حسب مقياس ليكرت" ،ويعين أن االجتاه العام يؤيد ويوافق على هذه الفقرة بشدة ( %97.0منهم)،
وهذا شيء يكاد يتفق عليه مجيع أعضاء هيئة تدريس العلوم ،فإذا أردنا أن ننجز ونقدم أحباثاً علمية
متميزة ،البد من توفري املراجع العلمية والدوريات واجملالت العاملية واألدبيات السابقة اليت تع ّد من
أساسيات البحث وأوىل خطواته ،ولعله من املناسب هنا االستشهاد مبقالة نيوتن وهو يصف طبيعة العلوم،
ويوضح خاصة من خصائصه ،وهي أن العلم تراكمي البناء (أنا أقف على أكتاف العلماء الذين سبقوين)،
فإذا أراد عامل أن يدرس ويبحث مشكلة علمية ما ،فإنه -بالطبع -ال يبدأ من الصفر ،بل يبدأ حبثه من
حيث انتهى الذين سبقوه ،وهلذا يرجع الباحث إىل الدوريات واملراجع واألدب السابق لإلفادة من حبوث
اآلخرين ،والعمل على حل مشكلة حبثه اجلديدة (زيتون.)4112 ،
أما الفقرة اليت حصلت على أقل درجة موافقة من وجهة نظر أفراد العينة ،فهي (أنا قادر على
البحث والنشر العلمي حىت وإن مل تتوفر املواد واألجهزة العلمية) ،واليت كان متوسطها ( ،)4.12وبنسبة
 %21.1وهي تقل عن املتوسط املرجح ( )4.1ويعين أن االجتاه العام ال يوافق على هذه الفقرة ،وهو
ينسجم متاماً مع االجتاه العام للفقرة األوىل ،فجميع أعضاء هيئة تدريس العلوم تقريباً يرون أن توفري املواد
واألجهزة العلمية شيء مهم وضروري إلجناز األحباث العلمية اجلادة ،ويكاد يتفق على ذلك مجيع
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املتخصصني يف العلوم ،وقد أشارت إىل ذلك مقالة آندرسون وزمالئه ( Anderson & Others,
 )2011املنشورة يف جملة  Scienceالعاملية ،فهناك طبيعة خاصة للبحث العلمي يف جمال العلوم ،الذي
يتضمن جانباً علمياً نظرياً وآخر تطبيقي عملي ،وهذا يتسق مع خاصة من خصائص العلوم ،وهي أن
العلم واملعرفة العلمية هلا أدواهتا وأجهزهتا ومقاييسها اخلاصة ،اليت يثق هبا العلماء للحصول على بيانات
ومعلومات دقيقة ،وهذه متطلبات البحث العلمي احملكم الذي يسعى لتوليد املعرفة اجلديدة وتوظيفها
خلدمة اجملتمع ،وهذا يتفق مع ما توصل إليه (إمساعيل )4102 ،و(محيد )4117 ،ألن هناك غياباً يف
اجملتمع العريب إلدراك أمهية وضرورة دعم العلم والعلماء ،وعدم قيام معظم الدول العربية مبسؤولياهتا للنهوض
بأعباء متويل البحث العلمي وتوفري متطلباته من أدوات وجتهيزات ومراجع.
كذلك يتضح من اجلدول ( )2أن الفقرة الثانية ،وهي (مكانيت العلمية ومسعيت األكادميية تعتمد
على نشاطي البحثي ونتاجي العلمي) ،اليت حصلت على متوسط حسايب ( )2.02بنسبة  ،%14.1ما
ولعل ذلك يعود إىل طبيعة
يشري إىل أن االجتاه العام ألفراد العينة يوافقون على هذه الفقرة ويؤيدوهناّ ،
اجلامعات كمؤسسات أكادميية هتتم بالسمعة واملكانة العلمية اليت تعتمد يف املقام األول على النتاج العلمي
واإلبداع املعريف ألعضاء هيئة التدريس فيها ،فكلما متيز عضو هيئة التدريس يف جمال البحث والنشر
العلمي والتأليف انعكس ذلك إجيابياً على مسعته ومكانته العلمية ،وأثر ذلك بدوره يف مسعة اجلامعة
ومكانتها العلمية يف األوساط األكادميية ،إضافة إىل ذلك ،فإن الفقرة الثالثة ،وهي (أرى أن البحث
العلمي من أهم وظائفي كعضو هيئة تدريس يف اجلامعة) ،مبتوسط حسايب ( ،)2.12أي إن معظم أفراد
العينة ( )%12.0يرون أن البحث العلمي يع ّد وظيفة أساسية من وظائف اجلامعات ،وأصبح ينظر إىل
اجلامعة على أهنا مصدر اإلبداع العلمي واملعريف يف اجملتمع ،وهذا ال يتحقق إال عن طريق البحث العلمي
املتجدد.
ويؤيد ما سبق من اهتمام بالبحث العلمي ما ورد يف الفقرة الرابعة واخلامسة ،ومها (أرى أن
الرتقيات العلمية تعتمد أساساً على النتاج العلمي ،ولذلك أوجه معظم جهودي حنو األحباث العلمية
والنشر العلمي) ،و(أهم العوامل اليت جتعلين أركز جهودي واهتمامي على البحث والنشر العلمي هي
احلوافز (ويقصد هبا زيادة الرواتب والرتقيات العلمية) ،مبتوسط حسايب ( )2.91( ،)2.1على التوايل،
ويرى أفراد العينة أن اإلنتاجية العلمية تبقى العامل األهم يف موضوع الرتقيات الوظيفية ،وهذا األمر تشرتك
فيه معظم اجلامعات يف العامل ،وهذا ال يتسق كثريا مع الفقرة قبل األخرية ،وهي (يدفعين حنو البحث
والنشر العلمي ثناء زمالئي ومدحيهم أكثر من دافع احلوافز (زيادة الرواتب والرتقيات العلمية) ،واليت كان
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متوسطها ( ،)4.11فكان الدافع األكرب ألفراد العينة حنو البحث العلمي هو السمعة األكادميية املرموقة،
ظ مبوافقة معظم أفراد العينة،
والرتقيات العلمية وما يتبعها من حوافز مادية ،أما ثناء الزمالء ومدحيهم فلم حي َ
وقد يُعزى ذلك إىل أن عضو هيئة التدريس وبعد هذه السنوات من اجلد والعمل والعلم واخلربة والنجاح قد
امتلك قسطاً وافراً من الدافعية الذاتية الداخلية اليت توجهه حنو اإلجناز والبحث العلمي أكثر من تأثري ثناء
الزمالء ومدحيهم ،ورمبا أثرت طبيعة العالقات التنافسية يف العمل يف ذلك ،ويتفق ذلك مع دراسة (الثبييت،
 ،)4112ودراسة تانج وتشامربلني ( )Tang & Chamberlain, 1997اللتني أظهرتا أن الدافع
األكرب حنو النشاط البحثي ألعضاء هيئة التدريس احلوافز واملكافآت وليس ثناء الزمالء.
أما فيما يتعلق باجتاهات أعضاء هيئة تدريس العلوم حنو التدريس ،فيظهر جدول ( )2هذا االجتاه
العام.
جدول 2
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسبة املئوية اخلاصة باجتاهات أعضاء هيئة تدريس العلوم حنو
التدريس
رقم الفقرة

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

النسبة املئوية %

الرتبة

04
7

2.20
2.41

1.77
1.11

17
10.1

0
4

00
2

2.10
2.11

1.91
1.14

10
11

2
2

09
4

2.10
2.72

1.14
1.99

77
72.1

0
1

01
07

2.21
2.01

1.11
0.10

17.1
12.1

7
1

9

4.11

1.14

07.1

9

00
الكلي

4.22
2.11

1.11
1.22

21.1
74.0

01

يتبني من اجلدول ( )2أن املتوسط احلسايب الستجابات أفراد العينة على فقرات االجتاه حنو
التدريس هو ( )2.11باحنراف معياري ( ،)1.22ومبعىن آخر فقد أشار معظم أفراد العينة إىل أن
اجتاهاهتم إجيابية حنو التدريس أيضاً ،وقد تراوحت نسبة موافقتهم على فقرات االجتاه بني -21.1
.%17
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وقد جاءت هذه الفقرات مرتبة تنازلياً حسب درجة التقدير من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس:
يكمل أحدمها اآلخر( )2.20بنسبة  ،%17أرى أن
أرى أن التدريس والبحث العلمي نشاطان ّ
التدريس من أهم وظائفي كعضو هيئة تدريس يف اجلامعة( )2.41بنسبة  ،%10.1أرى أن اهلدف األول
لتوظيف أساتذة اجلامعات هو التدريس ،لكنهم يرقون علمياً على أساس البحث والنشر العلمي()2.10
بنسبة  ،%10وظيفيت األوىل يف اجلامعة هي التدريس( )2بنسبة  ،%11أرى أنه ينبغي على اجلامعة أن
تعطي درجات متكافئة للتدريس والبحث العلمي عند إجراءات الرتقيات العلمية( )2.10بنسبة ،%77
مكانيت العلمية ومسعيت األكادميية تعتمد على فعالييت وإبداعي يف قاعات التدريس( )2.72بنسبة
 ،%72.1لدي رغبة يف قضاء وقت أطول يف التدريس حيث يشعرين ذلك باإلجناز( )2.21بنسبة
 ،%17.1أهم العوامل اليت جتعلين أركز جهودي على التدريس هي احلوافز (ويقصد هبا زيادة الرواتب
والرتقيات العلمية) ( )2.01بنسبة  ،%12.1أنظر إىل الباحثني املبدعني على أهنم -يف الوقت نفسه-
مدرسني متميزين يف قاعات الدراسة ( )4.11بنسبة  ،%07.1واجبات ومتطلبات البحث العلمي
تتعارض مع واجبات التدريس الفعال ( )4.22بنسبة .%21.1
ولعله من املناسب مناقشة الفقرات اليت حصلت على أعلى متوسط وأكرب درجة موافقة ،وكذلك
الفقرات اليت حصلت على أقل متوسط وعدم موافقة كما يأيت:
الفقرة اليت حازت على أعلى متوسط مرجح ،وكان ترتيبها األول هي فقرة (أرى أن التدريس
يكمل أحدمها اآلخر) ،فحصلت على متوسط حسايب ( )2.20وهو أكرب من
والبحث العلمي نشاطان ّ
(- )2.4معيار املتوسط املرجح الذي اعتمد سابقا حسب مقياس ليكرت -يعين أن االجتاه العام يؤيد
ويوافق على هذه الفقرة بشدة ،وهذا شيء يكاد يتفق عليه مجيع أعضاء هيئة تدريس العلوم (%94.0
منهم) على أن العالقة بني التدريس والبحث العلمي عالقة تكاملية ،وأن كالً منهما يعزز اآلخر ،ويتفق
ذلك مع دراسة (الثبييت )4112 ،اليت أظهرت أن متطلبات البحث العلمي ال تتعارض مع متطلبات
التدريس ،ومها دوران تكامليان يعزز كل منهما اآلخر؛ إال أهنا ختتلف مع دراسة تانج وتشامربلني ( Tang
 )& Chamberlain, 1997اليت أظهرت أن العالقة بني البحث العلمي والتدريس عالقة تعارضية،
وأن مصدر هذا التعارض هو حمدودية الوقت ،كما ختتلف الدراسة احلالية مع دراسة بنتلي وكيفيك
( Bentley & Kyvik, 2013اليت رأت أن االلتزامات العائلية لألستاذ اجلامعي سببت تبايناً كبرياً
يف الوقت املستغرق يف البحث العلمي لدى اجلامعات يف  02دولة ،وأن االهتمام بالبحث يقل مع تقدم
العمر على حساب التدريس.
311

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في مجال العلوم نحو البحث العلمي ...........................................د .النجار

أما الفقرة (أرى أن التدريس من أهم وظائفي كعضو هيئة تدريس يف اجلامعة) فقد جاءت يف
املرتبة الثانية ،ومبتوسط ( ،)2.41وهذا يشري إىل أن االجتاه العام ألفراد العينة  %10.1منهم يوافق بشدة
على هذه الفقرة ،وتتسق معها الفقرة الرابعة ،وهي (وظيفيت األوىل يف اجلامعة هي التدريس) ،ومبتوسط
( ،)2وهذا يتوافق مع واقع اجلامعة ،إذ ال تزال جهودها ووظيفتها مركزة على التدريس اجلامعي ،وهذا ما
الحظه الباحث من خالل خربته يف هذه الكلية لسنوات عديدة ،فقد الحظ كثرة األعباء التدريسية
ألعضاء هيئة التدريس وذلك بسبب كثرة الطالب يف هذه الكلية بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس ،وبالتايل
زيادة العبء التدريسي ،ومبقارنة متوسط هذه الفقرات ومتوسط الفقرة السابعة يف اجلدول ( ،)2وهي (أع ّد
نفسي باحثاً يف املقام األول) ميكننا القول :إن وظيفة التدريس يف اجلامعة احتلت املرتبة األوىل من بني
وظائف اجلامعة ،وأن وظيفة البحث العلمي احتلت املرتبة الثانية؛ إال أهنم أمجعوا على أمهية هذه الوظيفة.
لذلك جند هذه اجلامعة تويل البحث العلمي كثرياً من اهتمامها ،وختصص له جزءاً من ميزانيتها السنوية،
كما يوجد هبا مراكز للبحث العلمي ،وتصدر عدداً من الدوريات العلمية املتخصصة ،وهذه الثنائية
الوظيفية هي مسة كل اجلامعات تقريباً يف معظم بلدان العامل.
وينسجم هذا مع ما أكدته اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي يف اململكة العربية السعودية
( ،)4119فضرورة وضع إسرتاتيجية للبحث العلمي تتفق مع طبيعة املؤسسة التعليمية ورسالتها ،وينبغي
يدرسون يف برامج التعليم العايل أن يشاركوا يف أنشطة البحث
على مجيع أعضاء هيئة التدريس الذين ّ
العلمي بصورة كافية ومناسبة بشكل يضمن بقاءهم على دراية باملستجدات يف جمال ختصصاهتم ،مع أمهية
أن ينعكس ذلك على أدائهم التدريسي.
كما أشار أفراد العينة إىل أن العالقة بني التدريس والبحث العلمي عالقة تكاملية ،وليست صراع
أدوار ،وأن كالً منهما يعزز اآلخر ،ويتفق ذلك مع دراسة (الثبييت )4112 ،ودراسة (موسى؛ العتييب،
 ،)4100لكنه خيتلف مع دراسة تانج وتشامربلني ( ،)Tang & Chamberlain, 1997اليت
أظهرت أن أعضاء هيئة التدريس يرون أن متطلبات البحث العلمي تتعارض مع متطلبات التدريس ،وأن
التدريس يستهلك قدراً أكرب من وقت أعضاء هيئة التدريس وجهدهم ،إال أنه ال يكافأ مثلما يكافأ
النشاط البحثي.
وبالرغم مما تؤكده الفقرات السابقة أن التدريس هو الوظيفة األساسية األوىل ألعضاء هيئة تدريس
العلوم ،إال أن معظم أفراد العينة ( % 14.0منهم) يرون أن االنتاجية العلمية تبقى األهم عندما يأيت
موضوع الرتقيات الوظيفية ،كما يف الفقرة الثالثة ،وهي (أرى أن اهلدف األول لتوظيف أساتذة اجلامعات
311

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .…..…..............المجلد السادس عشر  -العدد الثالث 8102 -

هو التدريس ،لكنهم يرقون علمياً على أساس البحث والنشر العلمي) ،ومبتوسط ( ،)2.10وهذا واقع
معظم جامعات العامل ،حيث يُعطى للنشاط البحثي واالنتاج العلمي وزن أكرب وأمهية أكثر مما يُعطى
للتدريس عند النظر يف ترقيات أعضاء هيئة التدريس.
أما الفقرات اليت حصلت على أقل درجة موافقة من وجهة نظر عينة الدراسة ،فهي الفقرة
(واجبات ومتطلبات البحث العلمي تتعارض مع واجبات التدريس الفعال) ،مبتوسط حسايب ()4.22
بنسبة  ،%21.1مث الفقرة (أنظر إىل الباحثني املبدعني على أهنم -يف الوقت نفسه -مدرسني متميزين يف
ولعل ذلك يدل على أن وظيفة التدريس
قاعات الدراسة) ،مبتوسط حسايب ( )4.11بنسبة ّ ،%07.1
ترتبط ارتباطاً قوياً بوظيفة البحث العلمي ،إذ يع ّد البحث العلمي وسيلة مناسبة لتطوير املستوى العلمي
واملعريف ألعضاء هيئة تدريس العلوم ،ومواكبتهم ملا يستجد من معارف وتطورات علمية ،فمتطلبات وظيفة
التدريس ال تتصارع وال تتعارض مع واجبات ومتطلبات البحث العلمي ،وهذا ينسجم متاما مع الفقرة
األوىل بأهنما تتكامالن ،إذ يرون دورهم املهين دوراً تكاملياً بني التدريس والبحث العلمي ،إال أن التميز يف
النشاط البحثي واإلنتاج العلمي ال يعين تأكيد التميز يف جمال التدريس ،أي أنه ال تربطهما عالقة ارتباطية
ما ،ولذلك فإن ( )%11من أفراد العينة يرون أنه ليس بالضرورة أن يكون املربزون من أعضاء هيئة
التدريس يف جمال التدريس مبدعني يف جمال البحث العلمي ،ألن لكل منهما قدرات ومهارات خمتلفة ،مىت
ما امتلك عضو هيئة التدريس هذه القدرات واملهارات واجتهد يف ذلك اجملال برع ومتيز فيه.
 .4 .01لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاين ،وهو :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات
أعضاء هيئة تدريس العلوم حنو البحث العلمي والتدريس تبعاً ملتغري الرتبة العلمية؟
قام الباحث حبساب حتليل التباين لداللة الفروق بني اجتاهات أفراد العينة حنو البحث العلمي
والتدريس ملتغري الرتبة العلمية (أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد) ،واجلدول ( )0يوضح ذلك.
جدول 0
حتليل التباين لداللة الفروق بني اجتاهات أفراد العينة حنو البحث العلمي والتدريس تبعاً ملتغري الرتبة العلمية
جماالت الدراسة

اجملال األول
االجتاه حنو البحث العلمي
اجملال الثاين
االجتاه حنو التدريس

مصدر التباين
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي

جمموع املربعات درجة احلرية
4
1.211
21
1.119
21
9.270
4
1.117
21
9.119
21
01.271

متوسط املربعات
1.422
1.422
1.222
1.400

قيمة (ف) احملسوبة

قيمة (ف) احلرجة

0.719

1.011
غرب دالة

0.120

1.019
غري دالة

غري دالة إحصائياً )α= (0.05
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يتضح من اجلدول ( )0عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات اجتاهات أعضاء
هيئة تدريس العلوم حنو جمال البحث العلمي بالنسبة ملتغري الرتبة العلمية ،فبلغت قيمة (ف) احملسوبة
( )0.719وقيمة (ف) احلرجة ( ،)1.011وهذه القيمة غري دالة إحصائياً عند مستوى (،α= )1.10
ويعود ذلك لتقارب املتوسطات احلسابية ،واجلدول ( )1يبني ذلك.
جدول 1
املتوسطات احلسابية والنسبة املئوية اخلاصة باجتاهات أعضاء هيئة تدريس العلوم حنو البحث العلمي تبعاً
ملتغري الرتبة العلمية
العدد

املتوسط احلسايب

النسبة املئوية %

املتغري (الرتبة العلمية)
أستاذ
أستاذ مشارك

0
00

2.17
2.14

72.2
74.2

أستاذ مساعد

42

2.74

72.2

يتبني من اجلدول ( )1أن املتوسط احلسايب ملتغري أستاذ بلغ ( ،)2.17و( )2.14ملتغري أستاذ
مشارك ،و( )2.74ملتغري أستاذ مساعد ،وعند مقارنة هذه املتوسطات باستخدام حتليل التباين األحادي
مل تظهر فروق ذات داللة إحصائية.
كذلك يتبني من اجلدول ( )0عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات اجتاهات
أعضاء هيئة تدريس العلوم حنو جمال التدريس بالنسبة ملتغري الرتبة العلمية ،فبلغت قيمة (ف) احملسوبة
( )0.120وقيمة (ف) احلرجة ( ،)1.019وهذه القيمة غري دالة إحصائياً عند مستوى (،α= )1.10
ويعود ذلك لتقارب املتوسطات احلسابية ،واجلدول ( )7يبني ذلك.
جدول 7
املتوسطات احلسابية والنسبة املئوية اخلاصة باجتاهات أعضاء هيئة تدريس العلوم حنو التدريس تبعاً ملتغري
الرتبة العلمية
العدد

املتوسط احلسايب

النسبة املئوية %

أستاذ

0

2.10

74.4

املتغري (الرتبة العلمية)
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

00
42

2.00
2.10

70.1
72.1

يتبني من اجلدول ( )7أن املتوسط احلسايب ملتغري أستاذ بلغ ( ،)2.10و( )2.00ملتغري أستاذ
مشارك ،و( )2.10ملتغري أستاذ مساعد ،وعند مقارنة هذه املتوسطات باستخدام حتليل التباين األحادي
مل تظهر فروق ذات داللة إحصائية.
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وميكن تفسري ذلك بأن األدوار املهنية لعضو هيئة التدريس ال ختتلف بسبب الرتبة العلمية ،وإمنا
يتم ختفيف بعض األعباء التدريسية ،فاألستاذ اجلامعي وإن اختلفت رتبته الوظيفية عليه أن يؤدي دوره
املهين يف التدريس والبحث العلمي ،وتنسجم هذه النتيجة يف جزء منها مع دراسة (الثبييت )4112 ،اليت
أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة الجتاهات أفراد العينة حنو التدريس ،بينما كانت هناك فروق ذات
داللة حنو البحث العلمي بالنسبة للرتبة العلمية ولصاحل الرتبة األعلى ،أما دراسة ماميسيشفيلي وآخرين
( )Mamiseishvili, Miller & Lee, 2016فقد أظهرت أن أعضاء هيئة التدريس يف رتبة
أستاذ مشارك أقل رضاً من األساتذة واألساتذة املساعدين فيما يتعلق بوظائفهم ،ومنها خدمتهم للجامعة
واجملتمع ،وكذلك العبء التدريسي ،واملساواة يف العمل ،والدعم املؤسسي لألحباث ،كذلك أظهرت دراسة
تانج وتشامربلني ( )Tang & & Chamberlain, 2010أن أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم
 41سنة أو أكثر من اخلدمة ،يف رتبة أقل من أستاذ كان لديهم أدىن اجتاه حنو البحث العلمي.
 .2 .01لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث ،وهو :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات
أعضاء هيئة تدريس العلوم حنو البحث العلمي والتدريس تبعاً ملتغري اجلنس؟
قام الباحث باستخدام اختبار (ت) لداللة الفروق بني اجتاهات أعضاء هيئة تدريس العلوم حنو
البحث العلمي والتدريس تبعاً ملتغري اجلنس ،واجلدول ( )1يوضح ذلك.
جدول 1
اختبار (ت) لداللة الفروق بني اجتاهات أعضاء هيئة تدريس العلوم حنو البحث العلمي والتدريس تبعاً
ملتغري اجلنس
أنثى (العدد )01

ذكر (العدد )44

قيمة (ت)

مستوى

احملسوبة

الداللة

اجملال األول
االجتاه حنو البحث العلمي

2.42

1.14

2.94

1.72

1.14

1.24
غري دالة

اجملال الثاين
االجتاه حنو التدريس

2.20

1.19

2.02

1.21

1.21

1.70
غري دالة

اجملاالت

املتوسط احلسايب االحنراف املعياري املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

غري دالة إحصائياً )α= (0.05

يتضح من اجلدول ( )1عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات اجتاهات أعضاء
هيئة تدريس العلوم حنو البحث العلمي والتدريس بالنسبة ملتغري اجلنس ،فقد بلغ املتوسط احلسايب للذكور
يف اجتاههم حنو البحث العلمي ( )2.42باحنر ٍ
اف معياري ( ،)1.14أما اإلناث فقد بلغ املتوسط
احلسايب الجتاههن حنو البحث العلمي ( )2.94باحنر ٍ
اف معياري ( ،)1.72وعند مقارنة هذين املتوسطني
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باستخدام اختبار (ت) للمقارنات الثنائية ،ونظراً ألن قيمة مستوى الداللة تساوي ( )1.24أكرب من
( )1.10فإن ذلك يعين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات أفراد العينة حنو البحث
العلمي.
أما بالنسبة الجتاهاهتم حنو التدريس ،فقد بلغ املتوسط احلسايب للذكور يف اجتاههم حنو التدريس
( )2.20باحنر ٍ
اف معياري ( ،)1.19أما اإلناث فقد بلغ املتوسط احلسايب الجتاههن حنو التدريس
( )2.02باحنر ٍ
اف معياري ( ،)1.21ونظراً ألن قيمة مستوى الداللة تساوي ( )1.70أكرب من
( ،)1.10فإن ذلك يعين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات أفراد العينة حنو التدريس.
ولعل ذلك يعود إىل تشابه املتطلبات واألعباء املهنية ألعضاء هيئة التدريس ،فمعظم اللوائح
ّ
والتعليمات اخلاصة باجلامعات السعودية ال تفرق بني الذكور واإلناث فيما يُطلب من عضو هيئة التدريس
من حيث العبء التدريسي ،وساعات العمل ،ونظام الرتقيات والبحث العلمي ،فوظيفة األستاذ اجلامعي
سواء أكانت يف البحث العلمي أم التدريس واجتاهاهتم حنوها ال ترتبط بنـوع عضو هيئة التدريس ذكراً كان
أو أنثى بقدر ما ترتبط بالظروف واملهارات اليت ميتلكها عضو هيئة التدريس ،وتتشابه هذه النتيجة مع
دراسة بنتلي وكيفيك ( (Bentley & Kyvik, 2013حيث أظهرت أنه ال توجد فروق ذات داللة
تعزى إىل جنس املشاركني فيما يتعلق بالوقت املستغرق بالبحث العلمي.

 .11مقترحات الدراسة:

يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها ،فإن الدراسة تقرتح ما يأيت:
 .0 .00أن توفر إدارة اجلامعة وعماداهتا املختصة مزيداً من الدعم املادي للبحث العلمي ،من خالل
توفري األدوات واألجهزة واملعامل العلمية واملكتبات العلمية لتشجيع النشاط البحثي.
 .4 .00أن تعقد إدارة اجلامعة برامج خاصة ألعضاء هيئة التدريس هتدف إىل تطوير وحتسني مستوى
أدائهم التدريسي ،إذ يتطلب التدريس الفعال مهارات وخربات معينة ،ميكن تطويرها.
 .2 .00أن تعمل إدارة اجلامعة على رفع كفاية أعضاء هيئة التدريس يف مهارات البحث العلمي ،من
خالل عقد ورشات عمل حبثية ودورات علمية.
 .2 .00أن تفعل إدارة اجلامعة موضوع التفرغ العلمي ألعضاء هيئة تدريس العلوم ،لتشجيعهم على
التميز يف النشاط البحثي.
 .0 .00أن تكرم إدارة اجلامعة أعضاء هيئة التدريس املبدعني يف تدريسهم وتشيد جبهودهم ،من خالل
عقد لقاءات وندوات خاصة ،وميكن اعتماد ذلك كنقاط يف الرتقيات العلمية.
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المراجع العربية

إمساعيل ،حممد .)4102( .البحث العلمي بني املشرق العريب والعامل الغريب كيف هنضوا؟ وملاذا
تراجعنا؟ .القاهرة ،مصر :اجملموعة العربية للتوزيع والنشر.

الثبييت ،مليحان .)4112( .اجتاهات األكادمييني اإلداريني وأعضاء هيئة التدريس حنو البحث العلمي
والتدريس واملكافآت يف ثالث جامعات عربية خليجية .جملة جامعة امللك سعود للعلوم الرتبوية.00 ،
محيد ،علي .)4117( .البحث العلمي يف الدول العربية :عوائقه ومقتضياته .جملة شؤون عربية،
( ،)020األمانة العامة جلامعة الدول العربية.
عمان ،األردن :دار الشروق للنشر
زيتون ،عايش .)4112( .أساليب تدريس العلوم .اإلصدار الرابعّ ،
والتوزيع.
عالم ،صالح الدين .)4111( .القياس النفسي والرتبوي .القاهرة ،مصر :دار الفكر العريب للطباعة
والنشر.
موسى ،حممد؛ والعتييب ،منصور .)4100( .تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران وفقاً ملعايري
اجلودة واالعتماد األكادميي .جملة كلية الرتبية ،جامعة األزهر ،)020( ،القاهرة ،مصر.
اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي .)4119( .معايري ضمان اجلودة واالعتماد لربامج التعليم
العايل .اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي ،الرياض ،السعودية.
وزارة التعليم ،جامعة أم القرى0221( .هـ) .الالئحة املنظمة لشؤون منسويب اجلامعات السعوديني من
أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم وقواعدها التنفيذية .مكة املكرمة ،جامعة أم القرى.
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